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The Religious Basis in Modern Educational Thought （1）
― Cotton Mather, A Family Well-Ordered （1699） ―
SATO  Tetsuya
Abstract
Cotton Mather was one of the most influential ministers and a prolific puritan writer in colonial New England. He 
wrote many popular pamphlets and books on childrearing and religious education. This paper focuses on his booklet 
A Family Well-Ordered to study puritan view of childhood, parents-children relationships and education. The puritans 
saw the family as the foundation of all society. As a religious and political leader, Cotton applies and explicates 
the Bible’s teaching on how to make family well-ordered， regenerate children to save their souls. The features of 
his arguments were as follows. casuistic Biblicism, poverty of modern view of childhood, warning of the original 
sin. In A Family Well-Ordered, Cotton expressed ambivalent feeling toward children, and, as an embryo of modern 
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照した。Kenneth Silverman, The Life and Times of Cotton Mather, The Easton Press, 1984.
2 1650年代後半から1660年代初頭にかけて、回心者による「見える聖徒（visible saints）」による会衆派教会主義
（Congregationalism）を標榜していたニュー・イングランド諸教会は、存続の危機に立たされていた。両親と共にアメリカに






 Robert G. Pope, Half-way Covenant: Church Membership in Puritan New England, Princeton University Press , 1970. 
3 フィリップ王戦争（King Philip’s War, 1675）は、ニュー・イングランド白人入植者と原住アメリカ人諸部族との間の通称“イ
ンディアン戦争”。白人は、「ワンパノアグ族酋長メタコメット（Metacmet, 1639～1676）を「フィリップ王」と呼んだ。白人、
インディアン共に多くの犠牲者が出た。
4 ジェームズ 2 世（James VII of Scotland and James II of England, 1633～1701）によって、マサチューセッツ港湾会社
（Massachusetts Bay Company）はその特許状を本国に召還され、法的根拠と自治権を失った（1685年）。翌年、ニュー・イン
グランド王領（the Dominion of New England）として他の植民地と統合され、本国から総督アンドロス（Edmund Andros, 
1637～1714）が派遣された。
5 ボストン北東部セーラム（Salem）で1692年 3 月 1 日から一連の魔女裁判（witch craft）が開始された。200名近い村民が魔女
として告発され、19名が処刑、1名が拷問死、5名が獄中死した。マザーも審問や処刑に出席し、それらの正当性を認めていた。
「裁判中は、法定のやり方に対する最も果敢な批判者の一人であったのに、一旦裁判が終結すると、だれよりもそれを弁護する
側に回ってしまった。」Chdwick Hansen, Witchcraft at Salem, Arrow Books, 1971（飯田実訳『セイレムの魔術 17世紀ニューイ
ングランドの魔女裁判』工作社，1991）p.363.
6 例えば、浩瀚な労作『アメリカにおけるキリストの大いなる御業』（Magnalia Christi Americana, 1702）は、ピューリタンの業
績を教会改革の視点から論じたものであった。また、フランクリン（Benjamin Franklin, 1706～1790）の愛読書としても知ら
れる『善行論』（Bonifacius: or Essays to Do Good, 1710）では、ピューリタニズムの実践倫理が具体的な生活指針として示された。
『シオンの娘の装飾品』（Ornaments for the Daughters of Zion, 1692）はピューリタン家族における理想の女性像が描かれていた。
『ニュー・イングランドの子どもたちへの贈り物』（Token for Children of New England, 1700）は、若年層を信仰へと導くための
回心体験録であり、宗教教育の手引きであった。マザーの著作目録として次の資料がある。Thomas J. Holmes, Cotton Mather: 























































































1686 結婚 結婚 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1687 24 17 誕生 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1688 25 18 死亡 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1689 26 19 　 誕生 　 　 　 　 　 　 　 　
1690 27 20 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　
1691 28 21 　 2 誕生 　 　 　 　 　 　 　
1692 29 22 　 3 1 　 　 　 　 　 　 　
1693 30 23 　 4 死亡 誕死 　 　 　 　 　 　
1694 31 24 　 5 　 　 誕生 　 　 　 　 　
1695 32 25 　 6 　 　 1 誕生 　 　 　 　
1696 33 26 　 7 　 　 2 死亡 　 　 　 　
1697 34 27 　 8 　 　 3 　 誕生 　 　 　
1698 35 28 　 9 　 　 4 　 1 　 　 　
1699 36 29 　 10 　 　 5 　 2 誕生 　 　
1700 37 30 　 11 　 　 6 　 3 1 誕生 　
1701 38 31 　 12 　 　 7 　 4 2 死亡 　
1702 39 死亡 　 13 　 　 8 　 5 3 　 誕死
7 本稿では、B. Green, & F. Allen, for Michael Perry, at his Shop over-against the Town-House: & Benjamin Eliot, at his Shop 
under the West-End of the Town-House, 1699（マイクロフィルム版）を利用する。近年では、Soli Deo Gloria Publicarions か
ら注文印刷版が販売されている。
8 N. Ray Hiner,“Cotton Mather and His Female Children: Notes on the Relationship between Private Experience and Public 
Thought”, The Journal of Psychohisitory, Vol.13, No.1, 1985, p.35
9 Eleazar Mather, A Serious Exhoration to the Present and Succeeding Generations in New England, Cambridge, 1671, p.10
10 Samuel Hooker, Righteousness Rained from Heaven, Cambridge, 1677, p.25
11 Cotton Mather, A Family Well Ordered, Boston, 1699, p.3.
12 ibid., p.4.





だろう。William Gouge, Of Domesticall Duties, second edition, London, 1626, pp.16-17.
14 マザー一族 3世代に渡る研究として次のものがある。Robert Middlekauff, The Mathers: Three Generations of Puritan Intellectuals, 
1596-1728, Oxford University Press, 1971.
15 B.R. Burg, Richard Mather of Dorchester, The University Press of Kentucky, 1976.
16 Larzer Ziff, The Career of John Cotton: Puritanism and the American Experience, Princeton University Press, 1962.
17 Michael G. Hall, The Last American Puritan: The Life of Increase Mather, Wesleyan University Press, 1988.
18 N. Ray Hiner, “Cotton Mather and his Children: The Evolution of a Parent Educatior, 1686-1728”、Babara Finkelstein ed. 
Regulated Children/Liberated Children: Educaion in Psychohisitorical Perspective, Psychohisory Press, 1979, p.30 及び Ronald A. 
Bosco ed., Paterna: The Autobiography of Cotton Mather, Scholars’ Facsimiles & Reprints Delmar, 1976, p.92 より作成。
19 Hall, op. cit., p.50.













1名（ 3歳）、女児 3名（ 5歳、8歳、13歳）であった。
男児 5 名中 4 名、女児 6 名中 3 名が死亡していたので
ある。

















































23 Silverman, op.cit., p.51.
24 避妊に関するプロテスタントの見解については次の文献が参考になる。Angus Maclaren, A History of Contraception: From 
Antiquity to the Present Day, Blackwell, 1990, pp.150-151.
25 Silverman, op.cit., pp.179-186.
26 Rebecca Tannenbaum, Health and Wellness in Colonial America, Greenwood, 2012. pp.91-92.




29 Cotton Mather, Right Thoughts in Sad Hours, Representing the Comforts and the Duties of Good Men under All Their Afflictions; And 
Particularly, That One, the Untimely Death of Children in a Sermon Delivered at Charles-town, New-England; under Fresh Experience of 
That Calamity, London, 1689.
30 ibid., p.51.
31 ibid., A3.
32 Cotton Mather, Ornaments for the Daughters of Zion or the Character and Happiness of a Virtuous Woman: In a Discourse which 
Directs the Female Sex How to Expects the Fear of God in Every Age and State of Their Life; and Obtain both Temporal and Eternal 
Blessedess, Boston, 1692.
33 Cotton Mather, Help for Distressed Parents or Counsels and Comforts for Godly Parents Afflicted with Ungodly Children and Warnings 











































34 Worthington Chauncey Ford ed., The Diary of Cotton Mather, Frederic Unger Publishing, 1911, I, p.217.
35 ibid., pp.282-284.
36 ibid., pp.293-295.







































































詩編　34:1, 34:4, 34:11, 75:5-7,
　　　34:11, 55:19, 127:5, 
　　　27:10, 127:5, 143:2
箴言　4:3-4, 22:6, 17:25, 13:24,
　　　19:18, 23:13-14,29:15, 
　　　9:6, 31:10-31, 30:17,
























38 Mather, A Family Well Ordered,  pp.7-8.
39 大木英夫，前掲書，pp.232-238.
40 Hiner,“Cotton Mather and His Children”, p.32.

































































ることを知らないのか（Don’t you know that your 
children are the children of death, the children of 
hell, and the children of wrath by nature?）。
42 子どもの救い（salvation）をめぐる母親へのすすめが示されている箇所には、ソロモン王（Solomon：旧約聖書「列王記」に
登場する古代イスラエルの王）の母バテシェバ（Bathsheba）、テモテ（Timothy：新約聖書「使徒言行録」に登場する人物で、
カトリック教会等では聖人の 1 人）の母ユニス（Eunice）、アウグスティヌス（Aurelius Augustinus,354-430, 古代キリスト教
会の神学者）の母モニカ（Monica）が挙げられている。Mather, A Family Well Ordered, p.37.
43 Michael Walzer, The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics, Harvard University Press, 1965, p.190.






わったことを知らないのか（Don’t you know that 




children are by your means born under the dreadful 
wrath of God）。
④彼らが死ぬ前に生まれ変わらなければ、生まれてこ
なかった方がよかったのかも知れない（And if they 
are not born again before they die, it would have 
been good for them that they have never been born 
at all.）。
⑤あなたがたの子どもたちは、酷く傷ついた魂ととも
に生まれてきたのである（Your children are born 
with deadly wounds upon their souls.）。
⑥男よ、あなたの子どもたちは恐ろしい牢獄で死を迎
えつつあるが、彼らをそこに幽閉したのは他ならぬあ
なたなのである（Man, your children are dying of a 




children are thrown into a devouring fire, and it is 
from you that the fiery vengeance of God has taken 
hold of them.）。
⑧ほら、男よ。子どもたちが悔い改めるまで、あなた
は愚か者の父親なのである（Alas, man, until your 
children become regenerate, you are the father of a 
fool.）。
⑨あなたがたの子どもたちは粗野で強情な仔雄馬に他な
らない（Your children are but the wild ass’s colt!）。
⑩神の家に連れていかれるまで、あなたがたの子ど
もたちは悪魔の奴隷なのである（Till your children 





children should be banished from Lord Jesus Christ, 
and anguishing under the torments of sin among 


















































（the rules of civility）をはじめ、読み（read）、書き





















































49 詳しくは次の論文を参照のこと。佐藤哲也「ピューリタンの教育思想における回心体験の問題 ─ 17世紀ニュー・イングランド
会衆派の ｢回心体験録｣｢説教集｣ 分析を中心に ─」教育史学会『日本の教育史学』第38号，1995年，pp. 287-305.
50 Mather, A Family Well Ordered., pp.13-17.
51 ibid., p. 17.
52 ibid., pp. 17-21. しかし、「狭い器」言説は、ローマの教育家クインティリアヌス（Marcus Fabius Quintilianus，35頃～100頃）か
らの引用であることは明らかである。コトンは自らの省察から子どもの発達特徴に教育的指導を合わせていく必要に気づいた
訳ではなかったようである。Quintilianus, Institutio Oratoria, Libri XII, 95-96? 小林博英訳『雄弁家の教育 1』明治図書，1982, p.41.
53 Mather, A Family Well Ordered, p.20.
54 ibid., pp. 29-30.
55 “Player must be the crown of all,” ibid., p. 32.
56 ibid., p. 35.

















































る66。また、聖句（エフェソの信徒への手紙 6 章 1 節、













58 Philip Greven, The Protestant Temerament: Patterns of Child-Rearing, Religious Experience, and the Self in Early America, Alfred A. 
Knop, 1977, p.90.
59 Mather, A Family Well Ordered, p.22.
60 ibid., p. 22.
61 ibid., p. 25.
62 ibid., pp. 32-33.
63 ibid., p. 41.
64 ibid., p. 45.
65 ibid., p. 53.
66 ibid., pp. 59-61.
67 ibid., p. 63.
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